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 This article discusses how the textbooks in the junior high schools built memory of wars by 
analyzing the contents of the Japanese language textbooks approved for use in screening by 
the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (Ministry of Education). 
First, in the 2008 Curriculum Guideline of the Ministry of Education, there was no mention 
of “war” and “peace”in the field of Japanese language.  Second, this article analyzed the war 
literatures in the all 18 textbooks and found that (1) many works emphasized phases of anti-
war feelings and pacifism, (2) a number of works related to atomic bombing decreased, and (3) 
the World War II was very focused.  To build memory of war in Japan, on the one hand, it was 
emphasized that not only battlefronts but also home front were influenced by war.  On the 
other hand, it was avoided that students learned the miseries a war causes.  
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れている国語科の検定教科書 15 タイトルと資料編 3 タ
イトルの合計 18 タイトルである。また、2008 年 3 月告
示の『中学校学習指導要領』もあわせて検討する。『中












































































































































































出版社 学年 教科書名 総頁数
学校図書
1 中学校国語 1 414
2 中学校国語 2 424















1 国語 1 320
2 国語 2 322



















1 新しい国語 1 322
2 新しい国語 2 330






















































































































































　今回調査した 教科書および資料編 18 タイトルのう
ち、戦争関連の作品が 16 タイトルに掲載されていた。
出版社別の作品採択数をみると、学校図書 11、光村図
書 8、三省堂 9、教育出版 6、東京書籍は 4 作品であった。
三省堂の『中学生の国語三年』および東京書籍『新しい
国語 3』には、戦争関連の作品は掲載されていなかった。













5 　― 平家物語 10,9,8,8,6
3 向田邦子 字のない葉書 4,4,7









1 宮本研 花いちもんめ 20
1 井伏鱒二 黒い雨 19
1 ハイム・ポトク ゼブラ 9














1 野坂昭如 凧になったお母さん 6
1 窪島誠一郎 　無言館の青春 6





1 手塚治虫 この小さな地球の上で 6
1 開高健 輝ける闇 5
1 上田勢子 目撃者の眼 5
1 今道友信 温かいスープ 4
1 石田依良 終わりのない散歩 4
1 ジョン・レノン イマジン 4
1 吉永小百合 語り継ぐもの 3
1 立原えりか アイスキャンディー売り 2





1 オユンナ ひとひらの笑顔 2
1 原民喜 永遠の緑 1
















































た作品は 24 で、うち 8 作品が原爆・被爆体験関連である。
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